



Transformation of ethnic education in Inner Mongolia
―Focusing on curriculum revision and teaching methods―
BAI SHUANGLONG
白　双竜
While ethnic schools face a number of challenges in response to ethnic culture succession and 
the development of human resources adapted to regional economic development, they are expected 
to play a substantial role in ethnic education policy, while essential reforms in ethnic education 
is required. Due to previous changes in education policy, curriculum revisions at the stage of 
compulsory education at ethnic schools are also significant. Despite the fact that the Chinese 
constitution guarantees that each ethnic group is equal and has the right to develop traditional 
cultures such as ethnic characters and languages, the current ethnic school has developed its own 
traditional culture and identity. It seems necessary to pay attention to whether or not it plays a 
substantive role. In the future, essential reforms at ethnic schools will be questioned.
 In this paper, regarding the revision of curriculum and the reform of teaching methods in 
compulsory education at Mongolian national schools in the Inner Mongolia region, associated with 
“multicultural coexistence” or “multilingual policy” (second language policy, third language policy) 
A field survey was conducted. First, we investigated historical changes in ethnic education policies 
established by the Central Education Department of China and the Inner Mongolia Autonomous 
Region Education Agency, and analyzed them through curriculum revisions or teaching methods. 
Next, we conducted field surveys on Mongolian schools X and D, analyzed and summarized them, 



























































































































































































































































































































































行政区分 内モンゴル自治区 少数民族中心地域 漢民族中心地域 日本
省レベル 自治区 自治区 省・直轄市・特別行政区 県
地レベル アイムグ（盟）・市 自治区 市（地級市） 郡
県レベル ホショー（旗）・県 自治県 市（県級市）・県・特区 市
郷レベル ソ    ム（蘇木）・鎮 自治郷 郷・鎮 町





































































































































































































































































言　語 学　年 57-58年 58-59年 59-60年 62-63年 81年 03年 10年
モンゴル語
小学校1 13 13 13 13 13 9 8
小学校2 13 13 13 13 13 9 7
小学校3 13 13 9 13 10 6 6
小学校4 13 13 9 13 10 6 6
小学校5 8 8 8 8 7 6 6
小学校6 8 8 8 8 6 6
初級中学1 6 6 6 6 5 4 5
初級中学2 6 6 6 6 5 4 5




小学校3 4 6 4 4 4 4
小学校4 4 6 4 5 4 4
小学校5 4 4 5 4 5 4 5
小学校6 4 4 5 4 4 5
初級中学1 4 4 5 4 4 4 4
初級中学2 4 4 5 4 4 4 4








初級中学1 4 4 5
初級中学2 4 4 5
初級中学3 4 4 5















































　本論を通して、X校と D校で、2019年の 3月 20日
































学　年 モンゴル語 漢　語 英　語 総　計
小1学年 4.4h 4.4h
小2学年 5.2h 2.4h 7.6h
小3学年 6.4h 2.4h 8.8h
小4学年 5.2h 2.4h 1.2h 8.8h
小5学年 5.2h 2.4h 1.2h 8.8h
小6学年 5.2h 2.4h 1.2h 8.8h







































小 5 学年 5.2h  2.4h  1.2h  8.8h  
小 6 学年 5.2h  2.4h  1.2h  8.8h  
週総時間 32.4h  13.2h  4h  
                                   * （Ｘ校のスケジュールにより , 筆者作成 ,2019 ） 
 
上記の表Ⅳから X 校による、 2019年現時点でのモンゴル語、漢語、英語の週間配置時間数が分かる。まず、モ
ンゴル語の週配置時間が小 1 学年～小 6 学年にかけて各学級の各クラスに対して約週 /5.4h であることが見られ
る。次に、 X 校では漢語（第二言語）の開講は小 2 学年から始まり、小 2 学年～小 6 学年にかけて各学級の各ク
ラスによって、週 /2.4h の時間が配置されていることが分かる。それから、 X 校による英語（第三言語）は小 4
学年から配置され、週間配置時間数は約週 /1.2h であることが見られる。または、「第二言語政策」（漢語）




図Ⅰ  Ｘ校のモンゴル語で目指す「四つの能力」 写真 1  X校によるモンゴル語の授業中の写真 
 











年に、全校は５つのクラスがあり、そのなか 7 学級（ 2 クラス ）、 8 学級（ 2 ）クラス、 9 学級（ 1 クラス）で、
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図Ⅰ  Ｘ校のモンゴル語で目指す「四つの能力」 写真 1  X校によるモンゴル語の授業中の写真 
 
        *（筆者作成： 2019年）                  *（写真1,筆者撮影,X校授業中： 2019年） 
 





質問する方式」が取られていることが分かった。写真 1 は、 X 校のモンゴル語の授業中の様子である。 
 
フィールド調査Ⅱ 
D 校（小中一貫校）は内モンゴル中部地域に位置され、比較的に漢文化の影響 された地域である。 1992
年に、全校は５つのクラスがあり、そのなか 7 学級（ 2 クラス ）、 8 学級（ 2 ）クラス、 9 学級（ 1 クラス）で、



























学　年 モンゴル語 漢　語 英　語 総　計
1学年 5.5 5.5
2学年 5.5 2 7.5
3学年 5.5 2 1.5 9
4学年 4.5 2 2 8.5
5学年 4.5 2 2 8.5
6学年 4.5 2 2 8.5
7学年 3.5 2.5 2 8
8学年 3.5 2.5 2.5 8.5
9学年 3.5 2.5 2.5 8.5













































































































2学級（後半期） 22 5 4 13 3 13.6%
3学級（後半期） 22 5 4 12 1 3 13.6%
4学級（前半期） 22 6 3 10 3 2 9.1%
5学級（前半期） 22 6 6 9 1 6 27.3%
5学級（後半期） 22 5 7 8 2 2 9.1%
6学級（前半期） 22 6 11 3 2 1 4.6%
7学級（前半期） 15 5 7 3 3 20％
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